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教師はどのように COVID-19 を授業化するか 
—社会科と保健体育科の 2 人の教師を事例として— 
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This article illustrates how two Japanese teachers design and implement a unit related 
to COVID-19 for promoting teaching controversial issues in Japan. We discovered the 
following two implications for achieving the aim: (a) improving teachers’ abilities of 
explaining how the issues are necessary and important in school education and (b) 
enhancing the ability of gatekeeping of teachers. Particularly, the ability of curriculum 
management is significant for teaching controversial issues. 
 







2020 年 1 月に感染者が出て以降，世界的なパン
デミックとなった COVID-19 は政治・社会・経済
的に甚大な影響を与えた。無論，学校教育も例外































































































































では 2020 年 3 月から 10 月までの間に出版され
ている書籍や教育雑誌を対象とする。 












































































































































































































































































































































































（２）COVID-19 を教材化する視点  






















（３）COVID-19 を教材化する方法  
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